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Abstract Developing radio communication technology， an importance of phased町 ayantenna t巴chniqueis growing up. Recent 
technique of a phased肥 ayhas a disadvantage of radiation e伍ciencydue to a complex feeding network and a lossy phase shifter. In 
addition， the complexiザ ofthe system is enlarged by the many amplifier compensating power los. This paper proposes the novel 
configuration of a large scale phased array担 tennausing PLL oscillator. The PLLs generate the phase controlled microwave si酔als.The 
generated signals are fed to each antenna elements. The advantage of the proposed configuration is the simple configuration and the high 
radiation efficiency. At first， the phased array antenna with PLL oscillator was fabricated. The maximum phase shift of each output of 
oscillator was 90 degrees and the maximum angle of beam steering was 11.76 degrees. Next， the PLL oscil1ator釘raywith frequency 
multiplier was fabricated. The maximum phase shift was expanded to 115.6 degrees企om4~.6 degrees. 

























































ら =.J2Asinθ(t) (1) 
VOU1 = .J2K1 cosθ'(t) (2) 






dθ'(t 1 ヲロ=叫+K2AK1叫 付)
ここで、






























































図 3 試作した各モジュールと PLL発振器
図 4(a)各 PLL発振器の自走発振時スベクトル
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図 9 放射ノ号タ ーン測定結果
図 9の線分①、②はそれぞれ異なる位相のときの放
射パタ ーンであり 、①から②にシフ トしたときの移相
量は約 330 で、 このときのステアリング角は 11.20 で
あった。実際アレイファクタから計算 したステアリン
グ角は 11.80 で、 計算値と 測定値はよく一致した。 こ
のとき _900 方向に比べ 900 方向の利得が高くなって















図 10 (a) 逓倍型発振器出力スベク トル
(CF: 4.90GHz) 
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